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TUBERCULOUS CARIES OF STERNUM. 
REPORT OF FOUR CASES. 
by 
Y ASUTO YAMATE, CHJKAHIRO HARA and KUNIHIRO NABESHIMA 
From the Orthopedic Division, Medical Facl1lty, Prefectl1ral University of :Vfie. 
(Dir巴ctor:Assistant Prof. Dr. Tovosm TilOROTA.) 
Tuberculous caries is the common inflammatory lesion of the sternum, and 
re la ti vely infrequent. 
For the past three years, three cases of caries involving the manubrium and one 
case involving the corpus have been seen in our clinic. 
Direct lateral and semi-oblique postero-anterior radiographs with the shoulders 
pressed back should always be taken in cases of suspected sternal lesions, but it does 
not necessarily follow that the diagnosis confirmed by the radiographic appearance. 





『農胸，胸骨結核3 胸骨結核ョ鎖骨結核などが挙けられ 王買症：｛本格中等栄養ー やL不良，胸部X線像では両側
るれ胸骨結核は程氏によると，胸壁に現われる外科 肺尖部に浸潤を認めるが可成り吸収硬化して来ている
的結核性疾患299例の内 28例にそれを訂め，その大部 状態である．腹部には特記すべき所見なく，右第 1,2 
分が続発性のものであり，徳岡氏ばその 1030例中 1.7 胸肋関節間部に圧迫により境界明瞭となる腫脹あり，
%にこれを認めたといい，肋軟骨結核，鎖骨結核と共 局所皮膚面には異状着色，熱感なし波動著明．第 l肋
に比較的稀なものである． 骨に対応する町’H’f岐部に圧痛あり z 瞳癌は穿刺により
我々は過去3ヶ年聞にその4例を経験し，しかもそ 乾酪様物質を含んだ濃厚な黄色液 5c '"-:JU，その後
れはすべて結核性胸骨骨髄炎と呼んでよい真の；む吹l_) に l¥Ioljodoli'＇入X線撮影を行ったけれど，それによ
ものと考えられ，従来の報告から見て比較的稀なもの る病巣部確定は不能で、あったd






















































































図 3 fjlJ面にストマイ lg撒布，手術創は 1次的に閉鎖した．


























































































































和~J~忠との相互関係．日本病理学会誌， 18; 4~3, PH 3. 
2）以線漏三次 ：肋骨J!ij閤般蕩lこ就て． 京都則立医






14. 6）背柳安誠！胸墜に現れる幸r'i核の続々 ＊ti・ 日
本N：：；月；宇山キ~ ， 3; 733, R!l 17. 
